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   The exact relationship between seminal plasma zinc and fertility is not known. Zinc is 
secreted mainly by the prostate, and zinc concentration in seminal plasma is regarded as an 
excellent indicator of prostatic secretory function. However, low zinc concentration may result 
not only from poor secretory function of the prostate but also from dilution due to excessive 
secretion of seminal vesicular fluid. This assumption is supported by the present result that 
zinc concentration was inversely correlated with fructose concentration. Therefore zinc con-
centration is thought to reflect prostatic function in proportion to seminal vesicular function. 
Total amount of zinc in seminal plasma seems to be an appropriate indicator for prostatic 
secretory function. In the present study, concentrations and total amount of zinc were 
examined in seminal plasma of men with various fertility problems. 
   There were no significant differences between men with normal spermodiagram and those 
with abnormal spermodiagram, seminal inflammation or varicocele in concentration or total 
amount of zinc. No changes were observed in any of them after various therapies including 
oral zinc sulfate. However, the percentage of men with normal spermodiagram was low in 
the group with extremely low or high zinc  concentration and total sperm count tended to 
increase with increase in total amount of zinc. Furthermore, the  spermatozoa) motility was 
better in the prostatic fraction than in the vesicular fraction of split ejaculates, and the 
percentage of men with decreased motility and normal sperm concentration was significantly 
high in the group with lower zinc concentration or decreased total amount of zinc. These 
observations indicate that prostatic secretion has a stimulatory effect on  spermatozoa) motility. 
   The secretory activities of the prostate and the seminal vesicle are generally known to be 
closely controlled by androgens, but our  findings indicate that the secretory functions of 
these accessory organs are independent because there was no correlation between total 
amount of zinc and fructose. 
   Analysis of the relative concentrations in prostatic secretion, split ejaculates, and seminal 
plasma confirmed an almost exclusively prostatic origin of zinc. As part of the routine 
andrologic examination, measurment of concentration and total amount of zinc in seminal 
plasma is useful for evaluating prostatic function, but measurement of acid phosphatase, 
magnesium, calcium or potassium will provide almost as much information, since they also 
seem to be secreted primarily by the prostate. 






























































































眞田 ・吉田:男 子不妊症 ・精漿中亜鉛
間 の問 にKind-King法に よ り 測 定 され た.ま た 果
糖 は 酵 素法 に よ り,Mgお よびCaは 比 色 定 量 法
(Magnesium。testWAKOおよびCalciumC-test
WAKO)に よ り,Na,Kは 炎 光 光 度 法 に よ り,Cl
は電量 滴 定 法に よ り,そ れ ぞ れ24時間 以 内に 測 定 され
た,
統 計的 解 析 に は デ ー タ の性 質 に応 じてt検 定,x2検





























<60%),無精子症に分類 し,さ らに精子濃度,運 動
率とは無関係に精系静脈瘤の1群 を加 えて計6群 と
し,それぞれの精漿中亜鉛濃度(Fig.2A),総亜鉛量
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AP Mg CaFructoseNa K Cl
nl1422021373207208144
rO.855零 亭0.881・尊0.830.傘 一〇.530事.0.264寧0.805ゆ寧 一〇,551.寧
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もの高 濃 度 の亜 鉛 が 含 有 され て い る.人 以 外 の 哺 乳動
物 の精 漿 中 に も亜 鉛 が 豊 富 に 含 まれ て い るが,そ の由
来 は 種 に よ って異 っ て いて,た とえ ば犬,猫 で は人 と
同 じ前 立 腺,豚 で は 精 嚢に 由来 す る28).
前 立 腺 へ の 亜 鉛 の 集積 は ア ン ドロゲ ン依 存 とされ て
い るが29,30),他方,人 前 立 腺 組 織 内 で の亜 鉛 はnega・
tivefeedback機構 に よ っ てtestosterone→5α一di-
hydrotestosteroneの変 換 調 節に 関 与 してお り,同 時
に 亜 鉛 自身 の前 立 腺 へ の 集 積 を調 節 して い る とい う.
す なわ ち,前 立 腺 組 織 内 で は,高 濃 度 の亜 鉛 は 上記 変
換 に 抑制 的 に 作 用 し,低 濃 度 の亜 鉛 は 促 進 的に 作 用 す
る31).
精 子 も亜 鉛 を 豊富 に 含有 して い るが9・32～36),その由
来 は種 に よ って 異 る よ うであ る.ラ ッ ト精 子は 副 睾 丸























































































































































































































































































































































とともに射出 され るため,前 立腺分画は精子に富ん




























































































































しか し,前 立腺分泌液中の結合物質はLMWの みで











HMWが 精嚢分泌液の精子運 動性抑 制因子 のひ と
っ であるか もしれないこと,あ るいはLMWと 結
眞田 ・吉田:男 子不妊症 ・精漿中亜鉛
合した亜鉛だけが運動性に促進的に作用するのかもし
れないことが示唆される.これらの結 合物質 の うち
HMWは ヒスチヂンに富む糖蛋白,LMWは クエン
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22)入 谷 明=精 液 の 性 状 と そ の 検 査.新 家 畜 繁 殖 講
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